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（Hayes, Strosahl, & Wilson, 2011）。さらに ACTによる
介入においては，脱フュージョンを促進するためにさ
まざまなエクササイズが用いられており（Hayes et al., 
2011），その有効性が示されている（e.g., Masuda, 
Feinstein, Wendell, & Sheehan, 2010）。
















ンのメカニズムを明らかにした検討（Watson, Burley, & 
Purdon, 2010），（b）思考や感情の内容と思考や感情と
のプロセスを切り離すという観点からの検討（De Young, 
Lavender, Washington, Looby, & Anderson，2010），（c）
関係フレーム理論（Relational Frame Theory；以下，RFT）
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Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is useful for problems caused by a process called “Cognitive Fusion,” and 
with the assumption that “Defusion Exercises” are practical for such a state. Such an exercise can be classified into six 
elements by Shigemoto & Muto (2012), suggesting theoretically that each element has variable functions. Therefore, the 
purpose of this paper was to examine the correspondence between procedures and functions used in actual intervention 
studies. The results showed that the exercise that included a “change of the subject of behavioral control” did not function 
to reduce the rules about the subject of control. As such, it is necessary to combine defusion procedures with those having 
a function of reducing the regulations on the subject of behavioral control in order to improve the effect of defusion.
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す る こ と に







































る検索ワードとしては，「Acceptance and Commitment 
Therapy」と「defusion」を用いた。データ抽出にあたっ
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T a b l e 1  
本 論 考 の 分 析 対 象 と な っ た 脱 フ ュ ー ジ ョ ン ・ エ ク サ サ イ ズ
の 要 素 を ， 茂 本 ・ 武 藤 （ 2 0 1 2 ） を 元 に 作 成  
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本 論 考 に お い て 分 析 対 象 と な っ た 論 文 と そ の 要 素 の 分 類  
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